






This is a progress report of the second and third terms of the English Workshop.  The main 
aims for this year’s workshops are twofold: to provide a learning environment for students to 
work autonomously and focus on improving their ﬂ uency through conversational group work, 
one-to-one tutorials and extensive reading; to introduce programs that will facilitate student 
learning regarding the ﬁ rst aim.
Several new programs were introduced, two of which are: 1） video -where students were 
recorded in groups as well as one-to-one interviews followed by a post video reﬂ ection interview, 
and 2） a vocabulary size test-given twice a semester to test proficiency, and student self-
generated tests which were performed weekly.  Additionally, a new exploratory after class 
project was introduced in which students could make and listen to student-centered podcasts 
based on group conversations at the workshop.
Finally, areas of concern are discussed, namely the need to explore alternative ways to 
encourage students to maintain and increase their motivation.  In addition, scaﬀ olding is needed 
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Using podcasts to enhance learning outside 
the classroom
　Technology is one medium through which 
English is increasingly being blended into 
curriculums and language learning domains. 
In conjunction with the face-to-face learning 
at the English workshop, the main aim of this 
project was ﬁ rstly to explore students’ perceptions 
on the usefulness of podcasts for language 
learning; and secondly to encourage learners 
to become more autonomous in their learning 
outside of the classroom.
　Some of the beneﬁ ts believed to be derived 
from the use of podcasts are that : students 
can review, reinforce and re-use language ; 
repeated listening and at the same time reading 
the podcast’s transcript is an alternative to 
rote memorization ; podcasts made by the 
students and not the teacher can empower 
students and can also facilitate peer role 
modeling ; learning beyond the classroom is 
enhanced ; students can socially interact with 
other students, deepen relationships, and 
reduce inhibitions to speak in English.  Using 
phrases that had been selected emailed the 
week before, the process was orchestrated in 
three simple stages : 
　1.　Creating the dialogue for the podcast 
　2.　Recording and editing the podcast  
　3.　Uploading the podcast.  
Project procedure
　During the group conversation part of the 
English Workshop, all students are given a 
voice recorder to record the group conversation. 
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The students then play back the recording 
and choose a selection of phrases they find 
interesting and wish to use in conversation 
again.  These are then emailed to a workshop 
teacher who replies with some feedback. 
Students then choose about 4-6 phrases that 
they like and create a short dialogue, which is 
checked by a teacher.  During this project, 
about 4 students volunteered to make the 
podcasts every week.  Each podcast lasted for 
about 5-10 minutes.  The students spent some 
time practicing the dialogue for pronunciation 
and checking the meaning before recording it. 
During the editing process, a 10 second sound 
bite with background music was added at the 
beginning and end of the podcast.  Finally, it 
was uploaded to the website along with a 
transcript of the dialogue.  In order to have 
easy access to the podcasts, a special website 
was built which was exclusively available to 
the class and not the general public.
Student feedback
　Based on face-to-face verbal （informal group 
interviews）, as well as written comments by 
students in their learning diaries, the initial 
reaction to the website was both excitement 
and enthusiasm.  Through this experience, 
both the volunteer students and English 
Workshop teachers could see and hear at ﬁ rst 
hand, the beneﬁ ts of listening to the podcast 
and learning from their peers.  This was an 
empowering experience and gave the students 
more confidence in their own potential as 
language learners.  Some of the original student 
written comments were :
- “This website is very useful to me to study 
English.  I will listen to this conversation 
by my iPod on the train and the bus”
- “This website is very useful.  I want to go 
to your room to record podcast again”
- “Thank you for your good job.  This page 
will be good for us.  I will be a volunteer 
with my friend”
　Other students commented on the website 
in their learning diaries saying that it was a 
good reference for pronunciation and review, 
and that it had a special value because it was 
based on the students’ actual real conversations.
　Despite these positive outcomes, the project 
did have some areas of concern.  The ﬁ rst was 
that not all students had access to a computer, 
and some could not access the website via 
their smart phones.  In addition, a link to 
download the podcasts from iTunes was not 
available.  This could possibly be a problem 
with the website software and will be investigated 
further herein.  Nevertheless, from a student 
perspective, the project was worth exploring 
and has the potential to continue to be used 
as an additional tool to facilitate autonomous 









1000語 2000語 3000語 4000語 5000語 6000語 総語彙サイズ
１年10月 962 731 538 615 462 308 3615 
　　１月 1000 654 654 269 577 231 3385 
２年４月 1000 846 654 462 423 308 3692





































































ているCatch a Wave を読んでいるし、さらに、
量を増やすために寝る前や空き時間の利用など、
学生が学習方法を工夫している。
　英語習得に書かすことのできないインプット、
この量を増やすために多読は欠かせない。「英
語ワークショップ」では、tutorial を通して読
み方のアドバイスを与え、それに基づき、学生
は個人で量と質を高めていくことができる。
６．今後の課題
　以上のように、授業の内外において様々なプ
ログラムが試みられている。いわば、学生たち
の要望やレベルとともに展開していくのが、こ
の「英語ワークショップ」の長所である。しか
し、課題がないわけではない。より充実した内
容にするために、次の点も今後考慮していきた
い。
　まず、学生たちの意欲、モチベーションの維
持に関しての課題である。英語に関して目標が
ある学生（例えば留学を控えている場合が顕著
である）や、日頃より英語が好きで着実に勉強
していくことが苦手でない学生は、この「英語
ワークショップ」の授業に嬉々として参加して
いる。授業外での週日の取り組みも持続的であ
り、ネイティヴ教員との交信や Learning 
Diary への記述も滞ることはない。
　しかし、英語は好きだがそれほど得意でない、
あるいは、逆に出来るが好きではない学生たち
にとって、常に、英語に接することを家でも要
求されることは、かなりハードなことである。
そうした学生たちの意欲を継続させるにあたっ
て、学生たちのレベルを見極め、適切な指導を
行うことが大切なのはもちろんであるし、飽き
ないように新規のプログラムを提案することも
有効である。しかし、授業プランだけに頼って
は、学生たちの意欲の維持は困難であろう。プ
ログラムにはない教員のきめこまかな指導こそ
が、求められる。すなわち、スランプの時はそ
の脱出のきっかけを与え、調子のよい時は褒め
るという基本的な指導である。そしてこれは、
少人数の tutorial 中心の指導だからこそ出来る
のである。この点を今一度確認しながら、進め
て行きたい。
　次に、学生個人の中でのギャップである。す
なわち、学生は英語に関して多岐の目標を持つ。
このように話せるようになりたい、あるいはレ
ポートが英語で書けるようになりたい、などで
ある。ことに、自分の言いたいことを英語でス
ムーズに言えるようになりたい、ということが
最大多数の希望である。しかし、現実にそれは
一朝一夕で到達出来るわけではない。なかなか
言葉が出ない、もどかしい、といった期間が続
くのである。この希望と実力のギャップを埋め
て行き、自律した学習者になることを手伝うの
が、「英語ワークショップ」の本来の目的であ
ろう。従って、今後も様々な新たな試みをして
いきたい。たとえば、意味は知っているが、使
うことができない単語を拾い出し、教員が授業
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の冒頭に英語の例文を挙げる。そしてこれを
使って、英会話や日記を楽しむことを勧める。
すぐに使える手持ちの語彙を少しずつ増やすの
である。このようなプロセスを通じて、学生は
自分の学習法を見つけていき、自立した学習者
への道をあゆむのである。
　学生一人ひとりに応じた指導は、英語に限る
ことではないが、この「英語ワークショップ」
の試みが、英語力獲得を通じて学生に学びの自
信を得させることとなり、学びの楽しみを体得
してもらえれば幸いである。学生たちとともに、
授業も進化を続けたい。
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